















Role of CHUN, Doo-hwan in 
the fi fth Republic era, South Korea: 
Development Produced Between 
the “Villain” and “Villain’s Role”
HAYASHI Fumiki
In South Korea, the fi fth Republic era （1981–1988） by the CHUN, 
Doo-hwan regime, is the military regime following the PARK, Jeong-hui 
regime which is described as a dark age in one side of the high eco-
nomic growth. And, In this regime, only fraud and bribery stood out 
without a special economic growth. Though PARK, Jeong-hui did not 
give special interests to his relatives, CHUN, Doo-hwan caused the big 
scandal to divert large sums of money to his relatives. In addition, when 
CHUN, Doo-hwan took the political power to mobilize the military in 
the same way the previous regime, though PARK, Jeong-hui accom-
plished a bloodless coup, CHUN, Doo-hwan was caused to a citizens 
massacre in Gwangju. For all of these reasons, CHUN, Doo-hwan al-
ways have the image as a “villain”. However, while South Korea society 
has a lot of problems, in this fi fth Republic era, the Korean people have 
benefi ted from the wealth, and began to have an interest in a variety of 
cultural content. In this paper, while focusing on one person that 







































































に女児が 2人生まれるが 1人が死亡し、残ったのが全点鶴（CHUN, Jeom-
hak）である。そして、最後に全敬煥（CHUN, Kyeong-hwan）が誕生する。


























































































































































































































































































1987年 2月に辞任するまでに多額の不正を行った。 1985年の 1年だけで
も 170億ウォン（約 17億円）の不正を行ったといわれる。
韓国労働組合総連盟が 1984年 5月にまとめた調査では最低生活費が 1人


















































































































































































































































































 3） 一心会（ハナ会）とは、朴正煕政権下で慶尚道出身の陸士 11期生が中心と
なってつくった私的組織で、徐々に勢力を拡大していった。一心（ハナ）には、
祖国のために一つになろうという意味が込められている。後にこの一心会が軍
部のなかで要職につき、12・12クーデターを成功に導くことになるが、この存
在が一層韓国の地域差別感情を拡大させたといえる。
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